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Abstract: The bacterial flora of the Kote of Kendo has received little attention. Bacteriological 
examinations were carried out to get information about bacteria on the Kote of Kendo in the Nippon 
Sport Science University during the four seasons. Nineteen strains of typical bacteria isolated from the 
Kote of Kendo were rapidly identified with a Gram-Positive and Negative Identification card used in 
conjunction with the AutoMicrobic system. The isolates were distributed in the 7 genera, Aerococcus, 
Bacillus, Brevibacillus, Dermacoccus, Kocuria, Micrococcus and Staphylococcus. We found that these bacteria 
were non-pathgenic bacteria which are often found on the Kote of Kendo. Its main constituents were 
Micrococcus luteus and Bacillus subtilis, which were followed by Staphylococcus saprophyticus. Micrococcus 
luteus and Bacillus subtilis is typical bacteria of the Kote during the four seasons. However, Bacillus 
subtilis, Bacillus cereus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis strains have been noticed as the 
bacteria of opportunistic infections in the clinical medicine.
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そ の 結 果，Staphylococcus saprophyticus，Micrococcus 































春季には，最も多くの菌種が分離され，6 属 15 菌
種であった。その中で，グラム陽性桿菌 Bacillus 属
の菌種が最も多く，Bacillus alvei，B. amyloliquefaciens，
B. cereus，B. pumilus，B. subtilis の 5 菌種であった（表
に 20 個を選び，剣道防具「小手」について 1 年間の継
続的な調査を行った。試料の採取は，4–6 月を春季，
























luteus，Bacillus subtilis および Staphylococcus saprophyti­
cus の 3 菌種について SEM 観察を行った。各々の試料












細菌は，年間を通じて 7 属で，Aerococcus 属，Bacillus




自動細菌同定装置によって，同定された菌種を 7 月から 8 月
の期間を夏季としている。
表 1　春季にみられる細菌叢とその出現頻度
N 体育大学の剣道防具から実験ごとに無作為に 20 個を選び，
剣道防具「小手」について 1 年間の継続的な調査を行った。





冬季は，分離された菌種が最も少なく，3 属 7 菌種
であった（表 4）。Micrococcus luteus，Bacillus subtilis
が高頻度にみられた（表 4）。他には Bacillus amylo­
liquefaciens，B. pumilus，B. sphaericus，Staphylococcus 
saprophyticus，S. xylosus がみられた（表 4）。
図 1 は「小手」から，高頻度に分離された Micrococcus
属，Bacillus 属，Staphylococcus 属の各属中で最も高頻度
であった，Micrococcus luteus，Bacillus subtilis，Staphylo­




みられた（図 1）。図 2–4 は Micrococcus luteus，Bacillus 
subtilis および Staphylococcus saprophyticus の走査型電子
顕微鏡像である。Micro coccus luteus は典型的な四連配列
が認められた（図 2）。Bacillus subtilis は桿状形態を示し































1）。グラム陽性球菌 Staphylococcus 属は S. epidermidis，
S. hominis，S. saprophyticus，S. warneri の 4 菌種が同定
された（表 1）。最も高頻度に同定された菌種は，グラ
ム陽性四連球菌 Micrococcus 属 M. luteus で，出現頻度
57.2％であった（表 1）。次いで，Bacillus cereus が 29.1％
であった（表 1）。
夏季には，4 属 11 菌種が分離同定された（表 2）。
Bacillus subtilis，Staphylococcus saprophyticus が特に高
頻度に分離された（表 2）。他には Aerococcus viridans，
Bacillus amyloliquefaciens，B. cereus，B. pumilus，B. 
sphaericus，M. luteus，Staphylococcus epidermidis，S. 
warneri，S. xylosus がみられた（表 2）。
秋季には，3 属 8 菌種の細菌が分離同定された（表
3）。Bacillus subtilis が 60.5％で年間を通して最も高頻
度であった。他には Bacillus amyloliquefaciens，B. cereus，
B. pumilus，Micrococcus luteus，Staphylococcus equorum，
S. saprophyticus，S. xylosus がみられた（表 3）。
表 3　秋季にみられる細菌叢とその出現頻度
自動細菌同定装置によって，同定された菌種を 9 月から 11 月
の期間を秋季としている。
表 4　冬季にみられる細菌叢とその出現頻度















Bacillus 属，Brevibacillus 属，Dermacoccus 属，Kocuria
属，Micrococcus 属，Staphylococcus 属であることが分
かった（表 1–4）。表 1–4 に示すように，分離同定され
た細菌は 19 種で，出現頻度が最も高い値を示したのは
Micrococcus 属 M. luteus で，次いで Bacillus 属 B. subtilis
であった。また，Bacillus subtilis は夏季，秋季に高い







から年間を通して Bacillus alvei，B. amylo liquefaciens，
B. cereus，B. pumilus，B. sphaericus，B. subtilis の 5 菌
種が分離された（表 1–4）。表 1 にみられるように
Bacillus cereus は春季には 2 番目に高頻度に分離されて
いる。Bacillus cereus はヒトに対して，時に敗血症，気
図 1　剣道防具「小手」由来細菌の年間における動態。
「小手」から，高頻度に分離された Micrococcus 属，Bacillus 属，Staphylococcus 属の各属中で最も高頻度であった，Micrococcus 
luteus，Bacillus subtilis，Staphylococcus saprophyticus の 3 菌種の季節毎の動態を示している。出現頻度は細菌数の割合を，百分率
（％）で示している。
図 2　Micrococcus luteus の走査型電子顕微鏡像。
図 3　Bacillus subtilis の走査型電子顕微鏡像。
図 4　Staphylococcus saprophyticus の走査型電子顕微鏡像。
※スケールは 1 µm を示す。
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Staphylococcus 属は Staphylococcus epidermidis，S. equorum，
S. hominis，S. saprophyticus，S. warneri，S. xylosus の 5 菌
種であった（表 1–4）。ヒトに多彩な感染症や食中毒を
引き起こす病原細菌 Staphylococcus aureus は検出され
なかった。一方，日和見感染症に関与するとされてい

















7 属 19 菌種で，Aerococcus 属，Bacillus 属，Brevibacillus
属，Dermacoccus 属，Kocuria 属，Micrococcus 属，
Staphylococcus 属であった（表 1–4）。これらの細菌の
中で，年間を通じて高い出現頻度を示したのは Micro­
coccus luteus，Bacillus subtilis，Staphylococcus sapro­
phyticus であった。また，Bacillus subtilis は夏季，秋季
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